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　　It　is　partユcularly　di伍cult　to　determine　what　part　of　the　restrictions　are　gram－
matical　and　what　stylistic．　Yet　a　satis飴ctory　statement　is　contingent　upon
distinguishing　these　two　clearly（H．A．　Gleason，　Jr・，加1庸o轟6”oπ診01）θ56吻漉8
Lingui∫ti∬，1965，　p．155）．
1．1．　In　his　short　but　very　inspiring　Paper，　Some　1～emarks　on　Late　O・E・
Word－Order（En．olish　Studies，37，1956，　PP．99－104），　Otto　Funke　says，　‘‘I　dare
say　it　is　now　a　generally　accepted　opinion　that　the　oldest　order　in　Germanic
was　verbal　end－position（i．θ．　S＿＿V），　and　that　in　historical　times　we
can　observe　a　gradual　movement　of　the　verb　towards　contact　order（i．e．
SV），　the　lighter　verbs　making　quicker　progress　than　the　full　ones　ih
independent　sentences．　In　the　mirror　of　OE　literature　we　can　f（）110w
up　this　interesting　process　which　had　not　yet　come　to　an　end　in　late
Old　English”（PP．102－3）。　If　we　represent　the　modifier　of　the　verb　by
X，this　means　that　the　word　order　was　in　the　process　of　changing　in　the
OE　period丘om　SXV　to　SVX．　This　similer　tendency，　I　dare　say，　can
－be　fbund　in　the　word　order　of　the　infinitival　phrase　during　the　transitio－
nal　period丘om　OE　to　ME．
　　The　traditional　explanation　by　Sanders1），　Bock2），　and　Moss63），　about
1）　Hermann　Sanders，1）〃s］ntaktische　Gebrauch　des　InYinitivs　im　Frdihmittel一
）9鯛
）3
englischen（Heidelberg，1915，　p．25）．
　Helmut　B・ck，　Studien　zum　Prap・siti・nalen　lrLfinitiv　und　Akkusativ　mit伽
To一玩伽薦o（．4nglia　55，1931，p．186）．
　　Femand　Moss6，ル伽πθ」掘’anglais　du　moコen　age，鰐θη一α㎎嬬，（§129，1949）．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
the　origin　of　the／brto－infinitive　is　now　challenged　in　our　country．　But
can　we　not丘nd　some　means　to　support　the　old　theory　in　the‘‘gradual
movement”of　both　the丘nite　verb　and　in丘nitive　in工ate　OE　and　Early．
MEP
l．2．　In　Skeat’s　edition　of∠Eるfric，s　Lives（lf’　Saints4），　nos．23，23B，＆33　are
not　Elfric，s　works　according　to　N．R．　Ker5）．　In　his　The　Chronologlげ
落碗6，∫陥oγん∫6），PAM．　Clemoes　eliminates　the　fbur　items，　Skeat　XXIII，．
XXIIIB，　XXX　and　XXXIII　as　not　by／El伍c（P．219）．　But　British．
Museum，　Cotton　Julius　E　vii　which　contains　these　four　is　a　manuscript
of　the　l　l　th　century．　So　we　may　be　allowed　to　take　them　up　as　materials
f｛）raresearch　of　OE　prose．
　　In　th三s　unpretentious　paper　the　to－infinitive　in　the　construction　of
ゐ6十’o－in£　（in　the　secondary　use　a食er　the　terminology　by　O，　Jespersen）
will　not　be　treated．　As　W．　van　der　Gaaf7）says，　this　construction　is　not
aspontaneous　development　in　Engllsh，　so　it　would　be　better　to　put　it
out　of　consideration　in　this　research　of　the　word　order．
1．3．In　Skeat　XIV　30－32，　f（）r　example，　which　Bock　quotes　in（）p．　ci彦．
P．148，8）the　second　in£　geh2rsumian　is　regarded　in　this　paper　as　one
instance　of　the彦o－in£，　combined　with　the　preposition彦o　preceding　the
first　one．
and　me　bet　lica5　to　forleetenne　nu
pisne　hwilwendlican　wurδmynt　and　Paes　wuldor－fullan　godes
cyne－dome　gehyrsumian　on　haligre　drohtnunge（XIV　30－2）．
4）邸ゴ6，5肋θ∫げ5厩鳩1－IV（ed．　W．W．　Skeat）班TS．
5）　N．R．　Ker，（］a彦al〔）gueげManu∬riPts　Containing　Anglo－Saxon（Oxfbrd，1957，
）6
）7
）8
P．206）．
　　The　AnglO。Saxoys，　S彦udies　in　some∠lsPectsげtheir　Histor2　and　Culture　Presen彦ed
to　Bruce　1）ickens（ed．　Peter　Clemoes，　London，1959）．
　　‘‘As　this　construction　at丘rst　only　occurred　in　texts　translated　from　Latin，
and　as　it　almost　invariably　rendered　6∬8十プitture　participle，　it　may　safely　be．
assumed　that　it　was　not　due　to　spontaneous　development，　but　owed　its　origin
to　imitation　of　the　Latin　construction”（W．　van　der　Gaaf，　Beon　and　habban
connectedωith　an　iry7eatedゴψπ宛勿6，（English　Stadies　13，1937，　p，176）．
　　Bock　quotes　this　as　a　specimen　to　be　excluded　from　those　examples　col－
lected　by　Callaway　in　the　chapter　on　the　bare　in£as　the　su切ect　in　hisゴhe
lnLfinitive　in　Anglo－Saxen（Washington　1913）．
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　　We　find　8　examples　of　the　same　kind　in　1Elfric，s　Lives　of　Saints．　They
are　so　few　in　number．　we　cannot丘nd　any　de丘nite　characteristic　word
order　in　those　in丘nitival　phrases．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．・　、
2．1．　Now　we　are　going　to　consider　the　distribution　of　the　word　orders
of　the　in丘nitival　phrases　in　Skeat　XXIII，　XXIIIB，　XXX，　and．XXXIII．
In　these　fc）ur　items　49　specimens　of　the彦o－in£are　fbund　by　the　present
writer。　If　we　take　up　the丘rst　modi丘er　irl　the　infinitival　phrase　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グrepresent　it　by　the　sign　X，　and　the　to－infinitive　itself　by　to－1，　we　get　the
fbllOWing且gUreS・
　　　Table　I
＼＼｝Vord　Order
　　－xー－ー＿H
CIassifi，a瀞
A
B
X十彦o－1
　　　　17
（0。347－％）
　　　　21
（0．429　％〉
to－1十X
　　　　ll
（0．224＋タ6＞
　　　　12
（0．245　％）
to－1 Total
　　　　21
（0．429｝％）
　　　　16
（0．327－％〉
49
49
t
　　The　reason　why　two　series　of丘gures　are　offered　is　as　follows．　In
Skeat　XII　l　86，　f（）r　example，　if　we　take／brligr　as　the　regimen　of　the　to－
in丘nitive，　the　phraSe　will　be　to－1十X．　Ifwe　take　it　as　the　subject　of　the
丘nite　verb，　the　phrase　will　be　to－1．　Similarly　in　the　passage　Skeat　XXIII
831，the　phrase　will　be　construed　as　X十to－I　or　to－I　according　to　how
we　take　hit．
Hi　wurdon　pa　beSwungene　and　swyδlice　getintregode
swa　swa　pa　wees　gewunelic　to　witnigenne　fbrligr（XII　l86）．
and　his　agene　stefne　gehyre　swa　swa　hit　toweardlic　is　to　gehyranne（XXIII
831）．
If　we　construe　both　of　them　as　to－1，　applying　Bock’s　principle9）about
9）　For　example，　in　the　f（）Ilowing　sentence，　Callaway　regards　to　beL17eonne　as
　　the　s呵ect　in　his　The　ln）’nitive　in　Anglo－Saxon（Washington，1913）．
　　　　　　　　　No　pEi）t　y6e　byP／to　befleonne（・Beow．1003）．
　　　Bock　asserts　that　l）Ut量s　the　su切ect　and　the　infinitive　the　modifier　ofク6e．
　　‘‘Indem　fUr　das　Sprachbewusstsein　sich　in　diesen　Fallen　Iogischer　Doppel－
　　deutigkeit　die　alten　syntaktischen　Beziehungen　verdunkelten　und　allm註hlich
　　unverstandlich　wurden，　trat　eine　syntaktische．Gliederverschiebung　ein，
＝・＿63一
ON　THE　WORD　ORDER＿＿　（Fujiwara）
the　in£strictly，　we　get　Classi且cation　A．　If　we　take　them長）r　specimens
of彦o－1十X　and　X十to－1，　we　get　Classification　B．　Now　we　are　going
to　examine　the　distribution　of　the　word　orders　according　to　Classi丘ca－
tiorl　A．
2．2．　Aglance　at　this　table　will　not　give　us　a　clear　idea　which　order　is
relatively　superior，　X十to－I　or　to－1十X．　It　will　be　necessary　fbr　us　to
examine　those　17　and　l　l　examples，　discri卑inate　strata　in　them　and
understand　the　implication　of　those丘gures．
Substantival　Regimen
Pronominal　Regimen
Substantival　Clause
Adverb
Adverbial　Phrase
Adverbial　Clause
Total
X十to－1
　　　　7
5
0
9
向
3
0
17
X’sare　sorted　as　f（）llows．
to－1十X
　　　4
0
3
0
9
向
9
自
ll
　　As　is　apparent　in　the　rhythmical　prose　of　zElfric’s。乙ives　of　Saints，　long
units　are　liable　to　fbllow　the　to－in£10）　So　it　is　natural　that　the　clause
appears　in　the　position　of　X　in彦o－1十X．　We　have　only　to　examine（a）
4ex．amples　of　the　substantival　regimen　and（b）20f　the　adverbial　phrase
in　the　construction　of彦o－1十X．
（a）　Ic　cwee5　eer　to　pe；Du　halga　wer　miltsa　me　peet　pu　me　ne　genyde　to　arec－
　cenne　mine　gescyndnysse（XXIIIB　360）．
　　　and　meレa　leafe　fbrgif　to　geopenigenne　pone　ingang　Pinre　peere　halgan
　cyrcan（XXIIIB　442）。
　durch　die　das　Nomen　als　Erganzung　des　In丘nitivs　aufgefasst　wurde　und
　dieser　mit　seiner　Erganzung　in　die　Stellung　eines　Su切ekts　bzw．　einer　Erganz．
　ung　des　Verbums　ger廿ckt　wurde＿Sicheren　Boden　hat　man　erst　dann　gewon－
　nen，　wenn　der　In丘nitiv　absolut　gebraucht　oder　seine　eigene　Erganzung　bei
　sich　hat，　so　dass　das　logische　Doppelverhaltnis　nicht　mehr　besteht，　dass
　das　Subjekt　des　Satzes　zugleich　Ot～jekt　des　Infinitivs　ist”　（ψ．　ciム，　p．130），
10）　‘‘D’autre　distinctions　se　sont　6galement　aver6e　trさs　importantes，　notam－
　　ment　celle　fai　te　par　Ries　et　Rothstein　entre　616ments　Iourd　et　616ments
　　I6gers，　dlstinction　conserv6e　par　M．　Fourquet”（P．　Bacquet，　Lαstrttcture　de
　　la　phrase　verbale　a　l’epogue　aグ｝劾θηη8，　Par五s，1962，　p．26）．
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　　　nu　is　seo　t量d　to　gefyllenne　and　to　gefremmane　swa　ic　a…r　cwaeδpinreδarre
　　licwurδan　mundbyrdnysse（XXIIIB　478）。
　　　buton　hit　unareefnedlic　sy　to　ofer－cumenne　pa　ping　pe　us　synd　fram　6e
　負）restihtode（XXX　I　33）。
（b）　Ac　fbr　pam　pe　seo　gyfu　ne　bi6　oncnawen　of　Peere　medemnysse　ac　gewuna
　　he　is　to　getacnigenne　of　Peere　sawla　dcedum（XXXIIIB　241）．
　　　To　hWy　gedrefest　pu　abbot　pine　gepohtas　to　geaeswicianne　on　me　swylce五c
　　hwylc　gast　syrwiende　gebedu　fremme（XXIIIB　283），
2．3．　（a）In　XXIIIB　360　a　phenomenon　of　chiasmus　can　be　seen．　After
OV　of　the　main　part　comes　the　order彦o－1十X．　In　XXIIIB　442　the
same　explallation　applies．　Besides，　X　is　rather　heavy，　combined　with　a
genitival　phrase．　In　XXX　l　33　the　substantive　iS　f（）llowed　by　a　relative
clause，11）　（b）In　XXIIIB　241，げ加76　sawla　dedum　in　the　in丘nitival
phrase　stands　in　the　parallel　place　to　qf　brere　medemnγ∬e　after　the且nite
verb．　In　XXIIIB　283，　if　the　modifier　of　the　in£preceded‘o　gereswic－
ianne，　it　would　clash　with　the　object　of　the　finite　verb．　Besides，　on　me
and　sw］lce　ic＿have　a　close　relation．　In　some　of　those　examples，　the
posterior　order　of　the　modifier　may　be　due　to　emphasis，　esp．　in　XXIIIB
478．
　　On　the　other　hand　ifwe　examine　7　specimens　with　substantival　regimens
and　3　with　the　adverbial　phrase　in　X十彦o－1，　we　call　find　no　particular
characteristic　in　any　separate　sb・or　adverbial　ph！ase　to　cause　it　to　precede
the　in£，　unless　we　admit　that　the　word　order　is　fundamental．　According
to　An　Old　Eng．　Gram．　by　Quirk　and　Wrenn（Methuen，　lg55），“adverbs
in　genera1．　precede　the　items（words，　phrases，　clauses）that　they　modify：
ne　観魏’θ　‘could　not’，　」）er　arrerde　‘raised　there’，　brer　s彦od　‘stood　there’，
he　wel　cupe　Sc）ttisc‘he　knew　Gae】．ic　we1P，＿＿”（p．　g　l）and“When　O　is　a
pronoun，　it　frequently　precedes　V，，（p．　g4）．　So　it　would　be　natural
that　the　pronoun　or　adverb　precede　the　to－in£　Besides，　Bacquet　f｝nds
the　fundamental　word　order　to　be‘X－gerondif’in‘le　groupe　du　gerondif’
11）　But　in　XXIIIB　540，　which量s　a　case　of　the　equivocal　use　of　the彦o－in£，
　　the　to－in£stands　between　the　antecedent　and　relative　clause♪splitting　the
　　COnStrUCt10n．
　　　　　　ponne　hi　me　on　mode　gebrohton　pa　deoflican　leop　to　singann，e　pe　ic
　　　　aer　on　worulde　geleornode（XXIIIB　540）．
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with　two　elements　in　AI丘edian　English（ψ．　cit．，　P．552）・　The　word　order
of　X十to－I　seems　to　be釦ndamental，　unless　the　clause　is　the　modi且er
of　the　in£　In　other　words，　X十to－I　was　still　the　grammatical　order
in　Late　OE，　while　to－1十・X　was　stylistic，　This　is　palpable，　f（）r　example，
丘om　the　possibility　of　the　to－in£standing　either　between　the　antecedent
and　relative　clause　or　befc）re　both　of　them．　If　the　adverbial　phrase　was
the　modifier　of　the彦o－in£，　the　order　to－1十X　came　to　have　a　neutra豆
colour　earliest．　This　will　be　seen丘om　the　nearly　fi丘y　fifty　distribu－
tion　of　X十to－1　and　to－1十X．　According　to　Quirk　and　Wrenn，“adverb－
ial　phrases　and　adverbs　of　more　than　one　syllable　tended　in　particular　to
be　placed　in　relatively　posterior　position”（ψ・cit・，　P・92）・
2．4．We　come　across　8　examples　of　the　to－in£with　more　than　2　modi一
丘ers．　If　we　represent　those　modi丘ers　by　X，　Y，（＆Z），（a）5cases　out
of　them　show　the　word　order　of　X十to－1十Y．（If　the丘nite　has　more
than　two　modi丘ers，　the　similar　word　order　i．θ．　X十V十Y（十Z），　can　be
often　met　with．　See　O．　Funke，　op．　cit．　P．102．）Xis　usually　a　substantive　or
pronoun　and　Y　is　all　adverbial　phrase，（b）In　XXIIIB　44プbrd　heonan
（X）mlght　be　felt　shorter　or　on　bere　ecan　eadign］∬e（ZP）might　be　con－
strued　as　an　epithet　of　the　preceding　substantive．　In　XXIIIB　283，
which　has　been　already　quoted　in　this　paper，　on　me　is　put　in　the　pos．
terior　place，　lest　it　should　clash　with　the　modifier　of　the　finite　verb．
（c）In　XXIIIB　368　if　we　take　the　relative　particle　be　as　a　regimen　of
the　to－in£the　word　order　will　be　X＿十Y十to－1，　which　is　the　opposite
case　to　that　f（）und　in　XXIII　283．　The　construction　X＿十Y十to－I　will
be　o丘en長）und　in　other　items　of　Skeat　Allfric　when　X　is　an　inter－
rogative　or　relative　pronoun．　（d）The　composite　passive　fbrm，長）und
in　XXX　123－5，　is　treated　as　one　unit　here．
（a）　Zosimus　wundrigende　and　teoligende　his　cneowu　to　bigenne　hire　ongean－
　weardes　heo　ongan　of　pam　weettrum　clypigan　and　f（）rbeodan（XXIIIB　686）．
（b）　pa．．．pe　heQra　lichaman　symle　geclarnsia6　mid　syfrum　peawum　and　mid
　purhwaeccehdlican　mode　f（）r6　heonon　to　under　pa　toweardan　mede　on
　pa∋re　ecan　eadignysse（XXIIIB　44）・
（c）　Ic　pa　sona　pa　swingle　me丘am　awearp　pe　ic　seldon　gewunode　on　handa
　　to　heebbenne（XXIIIB　368）．
（d）　swa　pe　eac　gedafena6　to　efestenne　paet　pu　me　pam　undeadlican　cynincge
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　　　pine　trywa　gehealde　and　on
　　　and　geswinc（XXX　l　23－5）．
2．5．Excepting　XXIII　831，
2．1．are　as　f‘）llows．
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pissum　tidum　beon　gecostnod　purh　prowunga
those　equivocal　in且nitives　referred　to　in
　　　　　he（god）＿us　gerecce　pa　weorc　to　begangenne　be　him　licige（XXIIIB　76）．
　　　　　05δehwes　wilnast　pu　fram　me　to　ha）bbenne，　oppe　to　witenne（XXIIIB
　　　　　224）．
　　　　　Me　wees　swilce　swiδ1ic　lust　paera　sceandlicra　scepleoδa　me　gedrefdon
　　　ponne　hi　me　on　mode　gebrohton　pal　deoflican　leoP　to　singanne　pe　ic　eer　on
　　　worulde　geleornode（XXIIIB　540）．
　　　　　Efhe　nu　ure　gewilnung　is　gefylled伽t　we　togeedere　cuman　moston　and
　　　geearnian　to　onf（）ne　pone　gemanan　para　haligra（XXX　430）．
　　Is　bone　gemanan加rαhaligra　in　XXX　430　the　modi且er　of　geearnian　or
onfone？
3．1．We　are　going　to　see　how　matters　stand　in／El仕ic’s　own　ordinary
prose．　We　will　take　up　as　materials　for　research，
（a）　The　preface（11．35－45）and　no．　I　of　Skeat，　thljiic’∫Lives　of　Saints
　　（LS）．
（b）記囲c’sPreface彦・Genesis（Th・α4　E㎎1∫・ん隔ゴ・・げ’乃・吻鰯磁，
　　ed．　S．J．　Crawfbrd，　EE　z∫160）　（PG），
（c）　Genesis，　chs．1－III，　VI－IX，　and　XII－XIX，19（ibid．）12）（σ）．
　　The　number　of　the　three　kinds　of　the　to－in£are　as　f（）llows．
Table　II
LS
1）G
G
Total
X十to・1
2
3
2
7
彦o－1十X
2
1
6
9
to－1
2
2
6
10
Total
6
6
14
26
12）This　selection　of　chapters　is　based　on　P．A．M，　Clemoes’descr量ption＠．
　　cit．，　p．222）．
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　　　　In　X十彦o－I　of　the　above　table　X’s　are．
Text　　　　　Sb．　　　　Pron．　　　　　Adv．
LS　　　　　　　　l　　　　　　1　　　　　　0
1）G
G
Total
0
0
1
0
4
1
4
1
1
2
Total
　　　2
3
0
4
弓
1
In　to－1十X，　X，s　are．
Text
LS
1）（］
G
Total
Sb．
2
1
4
7
Adv．　Phrase
0
0
9
自
0
4
Total
2
1
6
9
It　will　be　necessary　to　quote　and　exarnine　all　the　specimens　of　to－1十X．
　　　Gewylnung　is　pam　menn　forgifen　to　gewiln五enne　pa　ping　Pe　him　fremia’6　to
nit－wyr5um　pingum　and　to　parre　ecan　heele（ム∫IlOO）．
　　　Gescead　is　6eere　sawle　forgifen　to　geswyssienne　and　to　styrenne　hire　agen　lif
　and　ealle　h三re　daeda（、乙31108）．
．　　Crist＿began（t）o　bodienne　his　halige　godspel（P（穿77／33）．
　　　Noe　6a　yr（5）lingc　began　to　wyrcenneδa巳t　land＆gesette　him　wingeard／
Coepitque　NQe　uir　agr五cola　exercere　terram，　et　plantauit　uineam（（］9：20）．
　　　Nu　ic　eene　began　to　sprecenne　to　minum　Drihtne，　ponne　ic　eom　dust＆ahse／
Quia　semel　coepi，10quar　ad　Dominum　meum，　cum　sim　puluis　et　cinis（O　I8：27）．
　　　Nu　ic　eene　began　to　sprecenne　to　minum　Drihtne，　ic　wylle　specan　gyt／Quia
semel，　ait，　coepi，　loquar　ad　Dominum　meum（018：31）．
　　　＆ic　beo　gemyndig　m三nes　weddes　wi5　eow，5aet　heonon長）r6　ne　byδfiod　to
adylgienne　eall　flarsc／et　non　erunt　ultra　aquae　diluuii　ad　delendum　uniuersam
carnem（σ9：15）．
　　　δagesette　God　zetδam　infeere　engla　hyrd－raedene＆fyren　swurd　to　geheald－
enne　60ne　weg　to　5am　lifes　treowe／et　collocauit　ante　ParadiSum　uoluptat三s
cherubim，　et　Hammeum　gladium　atque　uersatilem，　ad　custodiendam　uiam
　ユigni　uitae（03：24），
　　　＆δeet　flod　eode　of　stowe　to　stowe　5記re　wynsumnysse　to　weeterigenne　neorx－
nawang／Et　Huuius　egrediebatur　de　loco　uoluptatis　ad　irrigandum　Paradisum
（02：10）．
In　Skeat　I　l　OO　the　sb．玉s　combined　with　a　relative　clause，　and　in　Skeat
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1108　the　substantival　object　has　two　members．　It　would　be　stylistically
natural　that　the彦o－in£　precedes　those　objects．　In　1）077／33，09：20，
18：27，and　18：31，　the丘nite　verb　isろeginnan，　Of　l　8　specimens　of　the
彦o－in且nitives　with　the丘nite　f（）rm　of　beginnan　f（）und　in　the　rhythmical　prose
of　Allfric’∫Lives〔Zf”　Saints，2have　no　modifier　and　two　others　have　the
word－order　of　X十to－I　with　the　pronoun　in　the　position　of　X．　The
remaining　14　cases　have　the　word　order　to－1十X．　The　same　rhythmical
prose　has　3　examples　of　the　to－in丘nitive　accompanying　onginnan．　Their
constructions　are　to－1－十X（sb，），　X（sb．）十to－I　and　X（pron．）十to－1十Y
（adv，　phrase）．（Skeat　XXIII　has　one　example　of　the　to－in£
same丘nite　verb．　Its　construction　is　to－1一トX（adv．　phrase）．
an　unsolved　problem，13）why　beginnan　was　the丘rst　verb　to
modern　word　order　regularly　in　the　in£phrase　f（）Ilowing　it．
with　the
It　is　still
have　the
　　In　Elfric，s　On　the　Old＆ハleωTestament14）we　came　across　8　specimens
of彦o－1十X，　of　which丘ve　have　beginnan　as　the且nite　verb長）llowed　by　the
to－in£We　cannot丘nd　any　example　of　X柳一I　with　beginnan　in　this
work　of　rhythmic　prose，　either．
　　All　the　six　examples　of　to－1十X　in　O　fbllows　the　word　order　of　the
corresponding　passages　in　the　Vulgate　Bible，　In　O　2：10　the　preceding
modi且er　of　the丘nite　verb　must　have　caused　neorxnaωang　to　f（）llow　the
to－in£
　　Many　examples　of　to－1十X　are　fbund　in　these　materials，　but　this　would
not　be　said　to　give　a　deadly　blow　to　our　hypothesis　if　we　examine　all　of・
them．
3．2．The　specimens　of　the　to－in£with　more　than　two　modifiers　are
as　f‘）llOWS．
　　ic　hzebbe　nu　gegaderod　on　pyssere　bec　peera　halgene　Prowunga　pe　me　to
onhagode　on　englisc　to　awendene（LS　Preface　37）．　（X（rel．　particle）＿
13）　According　to　Bock（op．　cit．，　pp，171－2）beginnan　appeared　much　later
　　than　onginnan・　Is　it　absurd　to　conjecture　like　this　P　Beginnan　belonged　to
　　the　colloquial　style　and　had　been　thought　unworthy　to　be　used　in　written
　　works．　But　once　it　appeared　in　literature，量t　brought　in　colloquial　word
　　order　with　it。　The　present　writer　has　no　evidence　to　confirm　it　as　yet，
14）　The　Old　En81isゐVersion（）f　the　Hoptateu’ch，∠telfric，s　on　the　Old　andハrew　Testa噂
　　mentαnd　his　Preface’o　Genesis，（ed．　s．J．　crawfbrd）EE　Ts　os　160．
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＿Y十to－1）
　pa　puhte　me　he丘gtime　pe　to　tipienne　paes（PO　76／3）．　（X十彦o－1十Y）
　ac　swa釦llice　pEf］t　us　sceamaδhyt　openlice　to　secgenne（O　l　9：3）・
（X十Y十to－1）
4．1．The　d呈stribution　of　the　word　orders　in　the　rhythmical　prose　of
Skeat∠Elfric’∫・乙ives（lf’　Saints　is　as　fbllows・
　　　　Table　III
＼竺゜「d°「de「
　　　　　　Classification
A
B
X十彦o－1
　　62
（0．385％）
　　76
（0．472％）
to－1十X
　　64
（0．398タ6）
　　63
（0．391タ6）
to－1
　　　35
（0．217％）
　　　22
‘（0．137％）
Total
161
161
　　The　X’s　of　the　in且nitival　phrases　in　Classi丘cation　A　might　be　sorted
as丘）llOWS，
Substantival　Regimen
Pronominal　Regimen
Substantival　Clause
Adverb
Adverbial　Phrase
Adverbial　Clause
Total
X十彦o－1
　　　27
　　　14
　　　0
　　　10
　　　11
　　　　0
　　　62
to－1十X
　　　34
　　　5
　　　2
　　　8
　　　15
　　　　0
　　　64
to－1
35
　　The　pronominal　regimen　generally　precedes　the　to－1．
（VIII　l25，　XXV　310，　XXxI　535）the　pronoun　f～）110wing　the
companied　by　the　relative　clause15）（a）．
in£　This　rule　applies　to　the　substantival　clause（b），
t1val　regimens．　Some
85，Xxxv　220）are　accompanied　by　the　relative　clause
one　case　the　regimen　consists　of　sb・十sb・（d）・
of　the　丘nite　verb　precedes　the　to－in£，
IrL　3　cases
in£　　is　ac一
Long　units　usually　follow　the
　　　　　　　　　and　some　substan一
of　them（XVII　100，　xxv　l　l　3，　XxxVI　20，　xxxvI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）っ　and　in
　 　 　　　　　　　　　　　　　　In　some　cases　the　modi丘er
　　 　　　　　　　　　f（）llowed　by　the　modifier　of　its
15）　The　remaining　two　are　caused　to　stand　after　the　to－in£by　prosodic　de－
　　mands（XXIV　l82，　XXIX　44）．
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own　（XXI　233，　XXXII　l46，　etc．）　（e），　Sometimes　the　modifiers　are
split　as　in　IV　l　l　7（f）．　This　proves，　with　the　possibility　of　the彦o－in£
standing　between　the　antecedent　and　relative　clause（g），　that　there
was　some　scope　fbr　selection　as　regards　the　word　order，　in　other　words，
we　should　like　to　admit，　there　were　the　neutral，　fundamental　and　gram－
matical　order　and　the　stylistic　one．　According　to　Classi且cation　A，　the
specimenns　of彦o－1十X　are　more　numerous　than　those　of　X十to－L　But
Classi丘cation　B　might　indicate　the　real　state　English　had　attained　in　the
llth　century　through　what　Bock　called　the　s）ntaktische　Gliederverschieろ雛g．
（a） Eala　6u　arleasosta
ne　sceamode　pe　to　ceorfanne　peet　peet　6u　sylf　suce（VIII　125）。
）
）
①
¢
（d）
（e）
（f）
（9）
and　began　to　wundrigenne　hu　he　wurde　6ider　gebrohte（VI　l　75）．
Us　sceama5　to　secgenne　ealle　5a　sceandlican　wigluna
pe　ge　dwaes－menn　dri菌5urh　deofles　lare（XVII　lOO）．
On　pam　dagum　wees；alyfed　to　alecgenne　his　fynd
and　swipost　－6a　haealenan　pe　him　hetole　weeron（XXV　684）．
05paet　heom　la60de　eallum　paet　hi　swa　o仕arisan
hwilon　prywa　on　niht　hwilon　feower　syalum
to　singenne　pone　lofsang　ponne　hi　slapan　sco！don（XXI　233）．
ac　weeron　lust－beere　fbr　pone　leofan　drihten
wita　to　Prowienne　and　eac　waelhreowne　dea6e（IV　l　l　7）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　we　synd　geare
ealle　pa　pincg　to　gehyrenne　pe　se　heelend　pe　bebead（X　144）．
4．2．The　word　order　in　most　cases　which　are　contrary　to　the　pattern
f（）und　in　Skeat　XXIII，　XXIIIB，　XXX，＆XXXIII　seems　to　be　deter－
mined　by　various　prosodic　demands，　such　as　those　of　alliteration　and
proportion　in　one　line．　In　the　fbllowing　quotations，　f‘）r　example，　such
considerations　must　have　determined　the　word－order　to　some　degree．
and　waes　Pyder　geboren　to　biddenne　his　ha）le（VI　256）．
　　　　　　　　he　wolde．．．
and　to　helle　gecuman　to　gehelpene　adames（XXIV　l　79）．
and　pis　unsc記55ige　hryper　geswic　to　dreccenne（XXXI　1049）．
　　Of　course，　other　factors　must　be　taken　into　account，　to　take　a　few
examples，　the　anaphoric　sense　in　XXXI　lO49，　and　in　XXIV　179　chias一
mUS．
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4．3．If　the　to－in£has　more　than　two　modi丘ers，　the　chief　pattems　are
similarly　the　f‘）llowing　three：（a）X十to－1十Y，（b）彦o－1十X十Y，（c）
X（＿）十Y十彦o－1．In　the丘rst　pattern　X　is　o丘en　a　short　modi丘er，　that
is，　a　substantive　or　pronoun　while　Y　is　a　Iong　modifier，　e．g．　an　adverbiaI
phrase．　The　second　pattern　is　caused　principally　by　prosodic　demands．
The　pattern　X（＿）一トY十to－I　is　met　with（i）when　X　is　a　relative　par－
ticle，（ii）when　prosody　demands　it　or（iii）when　both　X　and　Y　are
small　words　such　as　pronouns　or　particles．
，
（a）
（b）
（c） ）■
1
（
（ii）
（iii）
and　sealde　him　leafe　to　siPigenne　f（）r6
and　1）eet　lic　to　berenne　to　byrgene（XXXI　384－5）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ac　se　f…eder　ne　geswac
hine　to　biddenne　m呈d　wope　oppeet　pa　opre　bisceopas
＿　　　　　　　　　　　　　　　　gemacodon　pzet　he　eode
to　pam　licgendan　mzedene（XXXI　497）．
Heold　swa　peah　sumne　dおl　ham　to　berenne　mid　him（III　l63）．
Wees　eac　micel　wundor　Peet　an　wulf　wear6　asend
purh　godes　wissunge　to　bewerigenne　part　heafbd
wi6　pa　opre　deor（XXXII　l　46）．
and　he　cymδ　to　demenne　eelcum　be　his　datdum
on　ende　pyssere　worulde　mid　wuldor－fullum　englum（XXIX　44）．
Pa　pe　habbaδ　geleafan　and　leornodon　to　campienne
ongeanρone　swicolan　feond　unfbrhte　purh　god（V　242）．．
ac　syle　nu　on　gesundfulnysse　Pam　soesan　heelende
swa　hweet　swa　pu　gemyntest　on　f（）r6．sipe　to　donne（IX　51）．
He　eac　ne　wandode　on　pam　widgillan　felda
pa　heepenan　to　cristnigenne，　pa　pa　hi　on　crist　gelyfdon
（XXXI　1036）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pa　wandode　he　lange
him　pzet　to　secgenne（XXXI　698）．
　　When　the　in£has　both　dative　and　accusative　regimens，
is　determined　by　their　length，　alliteration，　etc．
their　order
Ongan　Pa　to　secgenne　Pone　soPan　geleafan
pam　harδenan　pegne　be　6ees　haelendes　farre（X　154）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Iulianus　se　casere
gegaderod　his　here　and　began　to　gifenne
eelcum　his　cempum　cynelice　sylene（XXXI　96）．
一72一
ON　THE　WORD　ORDER＿＿　（Fujiwara）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fC）r－pan－pe　We　efSta6　SWyδe
eow　mannum　to　secgenne　hu　h量gemartyrode　w記ron（XXXV　221）．
The　numbers　of　these　pattern　are　as　f（）110ws．
の
切
の
の
の
（
（
（
（
（
X十彦o－1十Y（十Z）16）
X（＿）十Y十to－I
X十Y十to－1十Z
to－1十X十Y
to－1十X十Y十Z
14
5
1
15
5
　　All　the　patterns　except　the丘rst　two　are　mainly　caused　by　prosodic
demands，　as　stated　above．　But　the　first　pattern　is　still　fairly　prevalent．
4．4．P．　Bacquet　distinguishes　the　pattern　X十to－I　from　that　X＿十to－
Iin　his五α伽伽6朔αρ加α56渤α16々Z，吻og膨αの伽ππθ，　p．554．　We
can丘nd　only　3　specimens　of　the　X＿十to－I　type．　Besides，　we　have　2
0f　the　X＿十Y十to－1．　In　this　rhythmical　prose　those　3　examples　of
X…十to－I　are，（a）when　X　is　a　relative　pronoun　or　interrogative，　and
（b）when　it　is　demanded　by　prosody．
（a）
（b）
さusWylce　for　godas　heefstレeδe　sceama5　to　ge－euen－laecenne（VIII　76）．
On　hwilcum　godum　tihst　pu　us　to　gelyfenne？　（XIV　148）．
and　pis　unscze6alige　hryper　geswic　to　dreccenne（XXXI　1049）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
In　this　paper　these　patterns　are　put　under　the　same　headings　as　X十
16）　In　XXV　144，　if　et　diam　relmihti．gan　80de　is　not　the　attribute　of　bdis　ecan
　　terihtes，　and　in　XXXI　497，　which　is　quoted　above，　if　obbret　ba　obre　bisceePas＿
　　is　not　an　adverbial　clause　modifying　the且nite　verb　gθ5ωαo，　the　structure　of
　　the　infinitive　phrase　will　be　X十to－1十Y十Z．　There　is　no　other　specimen
　　of　this　pattern　in　the五ives　of　Saints．
　　　　　　　　　Selre　us　is　to　sweltemle　and　soδ1ice　anbidian
　　　　　　　　　pees　ecan　arristes記t　5am　aelmihtigan　gode（XXV　144）．
　　　　Is　it　possible　to　construe　such　examples　as　the　f（）llowing　as（a）X（＿）十
　　to．1十Y　and（b）to－1十X十Y？　If　it　is，　the　number　of　X十彦o－1十Y　wlll
　　become　19，　that　of　X十Y十to－16，　and　that　of　to－1十X十Y　20。
（a）
（b）
and　betaehte　Pone　halgan　sumum　hundredes　ealdre
to　healdenne　oll　cwearterne（XXII　222）．
and　se　haelend　betarhte　pone　halgan　thoman
him　ham　to　heebbenne（XXXVI　50）．
　　　　　　　　　　　　　　　and　gewilnode　to　5rowig6nne
for　cristes　naman　Pa　cwealm一眈ran　wita（VIII　22）。
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to－1，　X十to－1十Y　and　X十Y十to－I　patterns．
4．5．In　his　His彦oワ（ゾ彦he　English　Gerund　i7）Curme　asserts　that　the　verbal
noun一翅g　could　freely　have　an　accusative　o切ect　in　ZEIfric’s　works．　But
Callaway　oPPoses　him　in（］oncerning　the　Originげthe　Gerund　in　English
（1（laeb〃Mis‘θ〃an2，　Univ．　of　Minnesota　Press，1929），　saying　that　the　construc－
tion　of－ung十an　accusative　was　still　an　unnatural　style，　a　literal　transla－
tion丘om　Latin．　It　is　evident　that　the彦o－in£made　more　rapid　pro．
gress　with　verbalization　than　the　verbal　noun－ung．　Of　l　9　specimens
of　the　to－in£in。Beotvulf　8－9　haveα伽γ房α♂modifiers．　One　of　them
has　a　clause（a），　and　another　a　gen．　regimen（b）．　If　sinces勿ttan　in
l922　is　not　a　kind　of　anacolouthon，　Beowu（プwill　have　one　genuine　case　of
the’o－in£with　an　accusative　obj　ect（c）．　Hence　we　can　conclude　that
the　verbalizing　tendency　had　increased　since．　Callaway　offers　818）
passive　infinitives　as　the　su切ect　in　his　The、rrlf．　fη加ψ一Saxon（3　examples
17）　Englische　Studien　45，1912　（pp．349－－80）．
18）　These　8　specimens　are：　．Napier’s　Ad．　to　Th．101322，　Luke　l　3．16，　ib．17．25，
　　Bede　382．13，　Urdirf．287ユ4，　and∠Elfric’5五ives（ゾSaints　XXIIIB　438，439，
　　XXX　l　25（not　Elfric’s　works）．　Napie〆s　Ad．　to　Th．101．322　is　an　allusion
　　to　Matt。18．9．　All　the　others　except　those　of　the五．S．　are　literal　transla－
　　tion丘om　Latin．　But　in　Werf．287．14　the　bare　in£is　not　the　sublect，　but
　　amodi丘er　of　the　impersonal　verb　lystan，　when　applying　Bock，s　standard、
　　strictly（Bock，ψ．　cit．，　p．134）．
　　　　　　6aδuhte　hire，6eet　hire　lyste　beon　toδam　maegdenum　geδeoded＝
　　　　（Pαtrologiae　Latinae　77，348　C）Quibus　illa　cum　admisceri　appeteret（Hecht，
　　　　H．：　Bischofs陥rerferth　von　〃∂7‘ester　Obersetzung　der　Dialoge　Gregors　des
　　　　O70∬θη，　Grein－Wulker’s　Bibliothek　der　Angelsdichsischen　Prosa，　voL　v，　Leipzig，
　　　　1900，1907）・
　　　　In　Allfric，s　Lives　of　Saints　XXIIIB　438，439（Skeat），　it　might　be　better　to
　　丘nd　one　in£　This　construction　might　have　been　brought　about　by［he
　　in£of　the　Latin　original，　but　the　passage　is　not　a　word－fbr．word　transla－
　　tion．　InムS．　XXX　l25　the　present　writer　cannot　find　a　Latin　originaL
　　Bock　does　not　think　the　inf．　to　be　a　bare　one　used　as　the　su切ect，　but　to
　　be　combined　with　to　of　the　preceding　to－inf　See　Bock，　op．　cit．，　p．149．
　　　　　　f（）rPon　witodlice　genoh　rihtlic　is　me　swa　besmitenre　fram　pinre　cleenan
　　　　ungewemmednysse　beon　ascirod　and　fram　aworpen（xxIIIB　438）／Do一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　mina　virgQ，　quae　Deum　genuisti　secundum　carnem，　sclo　qula　nec　con－
　　　　decens　nec　opportunum　sit　me　sic　horridam　adorare　imaginem　tuam
　　　　vel　contemplari　oculis　tantis　sordibus　pollutis（倣α81）atrum　682　A，1）α彦ro．
　　　　logiae（］ursus（加ψ1幽，　series　La彦ina．　LxxIII，　ed・J・P・Migne，　Paris・1879）・
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丘om　the　Lives　of　Saints）．　Most　of　them　are　literal　translations　from
上atin　and　all　of　them　are　bare　in丘nitives　except　the五ives　of　Saints　XXX
125（d），which　chapter　is，　as　is　said　above，　not／Elfric，s　work　This　may
be　an　early　instance（or　the　earliest）of　the　passive彦o－in£in　English．
Here，　too，　we　can　perceive　the　verbalizing　tendency　of　the　to－in£
）
）
）
a
b
C
（
（
（
（d）
ofbst　is　selest／to　gecy5anne　hwanan　eowre　cyme　syndon（Beore．256－7）．
naコs　6eer　mara　fyrst！freode　to　friclan（ibid．2555－6）．
naes　him　feor　panon／to　gesecanne　sinces　bryttan，／Higelac　Hrepling
（ibid　l921－3）．
swa　pe　eac　gedafena5　to　efestenne　peet　pu　me　pam　undeadlican　cynincge
pine　trywa　gehealde　and　on　pissum　tidum　beon　gecostnod　purh　Prowunga
and　geswinc（XXX．123－5）．
4．6． ∠Elfric，s五ives　of　Saints　shows　us　various　word　orders　in　the　to－in£
This　is　due　to　the　fact　that　most　chapters　of　it　are　written　in　rhythmical
prose．　We　cannot　completely　agree　with　Bacquet　who　says，“Dans
bien　des　cas，1’allit6ration，　par　exemple，量nHue　davantage　sur　le　choix
du　vocabulaire　que　sur　la　place　des　616ments　de　phrase”（Bacquet，　op．　cit．，
p．10）．　As　to　the彦o－in£，　at　least　in　ordinary　prose，　we　cannot　say　there
was　complete　freedom　in　the　word－order　in　Old　English．　If　we　analyze
seemingly　chaotic　conditions，　we　can　discern　two　strata，　the　fundamentaI
neutral　order（X十to－1）and　the　stylistic　one（to－1十X）．　Freedom　in
the　word　order　was　freedom　of　selecting　either　of　them．　In　this　we
could　say　that　OE　had　a　principle　of　its　own．　In　rhythmical　prose
（and　in　verse）we　see　another　principle　of　prosodic　demand．　These　two
principles　determined　the　actual　word　order　in　Elfric’s　works。　But
the　actual　complicated　word　order，　it　seems，　came　to　lose　its　original
significance，　and　led　people　to　think　th．at　they　had　liberty　in　the　word
．order　as　to　the　to－in£　If　we　only　take　the　specimens　of　the　in£whose
grammat1cal　function　is　clear　according　to　Bogk，s　principle，　in　the
Peterborough　Chronicle（1070－1154）19），　fbr　example，　the　numbers　of　the
three　kinds　of　the　word　orders　of　theかin£phrases　are　as　fbllows。
19） Twoげ伽sαxon　chronicles　2　vols．（ed．　c．　Plummer＆J．　Earle，　oxford，
1892－9）．
The　1）eterborou．oh（］hronicle　1070－1154　（ed．　C．　Clark，　Oxf（）rd，1958）．
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Table　IV
X十to。1
to－1
to－1十X
1070－1121
1撫
Il
　l
2
3
　sb．　　　　3
・臨1
Il22－1．131
・
｛
　sb．
　adv．
2
1
2
0
i
ll32－1154
・
｛
　sb．
　adv．
2
1
1
・
｛
　sb．
　P「on・
　adv．
1
リ
ム
ー
．
　　（We　have　excluded　8彦o－in丘nitives　whose　grammatical　function　is
equivocal，　one　example　of　the　be十彦o－in£construction　and　the　twoプbr
（．．．）to－in£phrases　in　l　l　27）．
　　Sb．　（＝substantive），　pron．（＝　pronoun），　adv・　（＝adverb），　sb・clause
（＝substantival　clause）and　adv．　phrase（＝adverbial　phrase）are　terms
which　are　represented　by　X．
5．1．It　would　seem　that　this　table　shows　some　tendency　in　the　choice
of　the　word　order．　The　specimens　with　the　modifier　preceding　the
彦o－in£are　still　more　in　number　than　those　with　the　modi丘er｛bllowing．
But　if　we　examine　each　and　all　specimens，　we　cannot伽d　any　palpable
principle　which　brings　about　the　actual　word　order　in　each　case．　In
some　a　short　modifier　stands　befbre　the　in£and　in　others　after，　while　a
Iong　modi丘er　may　stand　befbre　the　in£　There　seems　to　have　been
nO　StyliStiC　COnCern．
5．2．It　would　be　better　to　quote　all　the　examples　of　the　to－in£fbund　in
lO70－一一1121．
（a）　X十to－1
　　and　on　pan　Sunnand∂ege　parreefter，　toforan　pam　weofode　on　Westmynstre．
Gode　and　eallan　folce　behet　ealle　pa　unriht　to　aleggenne　pe　on　his　bro’6er　timan．
waeran　andレa　betstan　Iage　to　healdene　pe　on　aeniges　cynges　deege　toforan　him
stodan　（1100）．　［sb．十彦o－1十rel．　clause／sb・十to－1十rel・　caluse］
　　and　se　cyng　him　ongean　pa　Manige　behet，＿gebyg正e　to　donne（1091）．
［sb＿a（lj．＋to－1］
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　　forpam　he　pohte　his　hired　on　Winceastre　to　healdenne（1097）．［sb，十adv．
1）hrase十to－1］
　　And　se　eorl　innon　Normandig＿mid　pam　cynge　of　France　and　mid　eallon
pan　pe　hi　gegaderian　mihton＿pohtan　hine　inne　to　besittanne（1094），［pron。
十adv．十to－1］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　and　sy5δan　h三der　su5　gewI℃nde　and　mycele　maenige　cyrlis¢es　fblces　m三d　wifan
and　mid　orfe　pyder　sa⊃nde，　Peer　to　wunigenne＆pet　land　to　tilianne（1092）．
［adv．十to－1／sb．一十to－1］
　　eall　p量s　waes　God　mid　to　gremienne／and　pas　arme　Ieode　mid　to　tregienne
〈1104）．　［sb．十adv・十　to－1／sb・十adv・十to－1］
　　Daer　wurdon　pa　forewearda　fu11　worhte　and　Pa　a6as　gesworene　his　dohter　Pam
Casere　to　gifene（llO9）．　［sb．十sb．十to－1］
　　And　on　his　broke　he　Gode　fela　beheesa　behet，　his　agen　lif　on　riht　to　laedene，
and　Godes　cyrcean　gri6ian　and　frialian　and　neefre　ma　eft　wi’al　feo　gesyllan，　and
ealle　rihte　lage　on　his　peode　to　habbene　（1093）．　［sb，十adv・phrase十to－1／
sb．十1／1／adv．十adv．十adv・phrase十1／sb・十adv・phrase十to－1］
〈b）to－I
　　　begeat　swi”6e　mycelne　sceatt　of　his　mannan　pacr　he　mihte　aenige　teale　to
　habban，　oL6’ale　mid　rihte　06δe　elles（1085）．
　　　and　manige　oδre　unriht　hi　dydan　pe　sindon　ea’rfbpe　to　areccenne（1086）．
〈c）　to－1十X
　　　Nis　eaδe　to　asecgenne　pises　landes　earm6a　pe　hit　to　pysan　timan　dreogende
　wars（llO4）．　［to－1十sb．　with　rel．　clause｝
　　　Gif　hwa　gewilnige（5）to　gewitane　hu　gedon　mann　he　wees，　o潟e　hwilcne
　wurおscipe　he　heefde，　o酪e　hu　fela　Iande　he　waere　hlafbrd，δonne　wille　we　be
　him　awritan　swa　swa　we　hine　ageatonδe　him　on　Iocodan　and　oδre　hwile　on
　his　hirede　wunedon（1086）．　［to－1十sb．　clause］
　　　and　into　aelcere　scire　man　seonde　hundred　punda　feos　to　deelanne　earme
　mannan　f（）r　his　saule（1086）［to－1十sb．十adv．　phrase］
　　　se　eorl　of　Normandige．．．pohte　to　gewinnane　Engleland　mld　parra　manna
　．fultume　pe　weeron　innan　pisan　Iande　ongean　pone　cyng（1087）．　［to－1十sb．
　　十adv．　phrase　with　reL　clause】
　　　and　he　pohte　to　donne　be　him　eallswa　Iudas　Scarioth　dyde　be　ure　Drihtene
　　（1087）．　［to－1十adv・phrase十adv・clause】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　Dises　geares　me　began　aerost　to　weorcenne　on　pam　nlwan　mynstre　on
　　Ceorteseege（lllO）．　［to－1－←adv．　phrase十adv．　clause］
　　　Dises　geares　eac　com　se　eorl　Rotbert　of　Normandig　to　sprecene　wi5　Pone
　　cyng　her　on　lande（llO3）．　［to－1十adv．　phrase十adv．十adv・phrase］
（d） TO－in£in　eqUiVOCal　USe．
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幽
　　pet　nms　an　aelpig　hide　ne　an　gyrde　landes，　ne　furδon－hit　is　sceame　to
tellanne，　ac　hit　ne　puhte　him　nan　sceame　to　donne－an　oxe　ne　an　cu　ne　an．
swin　nas　belyfon　pet　nEes　gesact　on　gewrite（1085）．
　　066e　hwilce　geriht記he　ahte　to　habbanne　to　xii　monpum　of　6arre　scire（1085）．
　　f（）rδig　him　wa）s　betarht　pe　castel　t（㌧healdene（1087），
6．1．The　present　writer　came　across　170かin丘nitives　in　Ancrene　Riwle20）
（British　Museum　MS　Nero　A　14）besides　15　examples　of　the彦o－in£whose
grammatical且mction　is　equivocal　or　ambiguous　afヒer　the　terminology
of　Ellegard21）and　16　examples　of　the　be十彦o－in£construction．　These
infinitives　would　be　sorted　as　fbllows．
Table　V
X十彦o－1
21
to－1十X
56
to．1
9322）
Total
170
　　　　The　21　X十彦o－I　phrases　are：
（a）　7examples　in　which　short　X’s（pron．4，　pron．　adv．1，adv．2）precede
　　the彦o－in£　（正24／7－8，21812，304！3，330t15，336！26，368／8，388／12），
（b）　6examples　in　which　emphasis　causes　this　order，
（c）　7examples　whose　construction　is　X十to－1十Y（80／6－8，134121－3，2021』
　　6，206／7，222／28－9，310／11，402／9），and　in　one　ofwhich　X　is　aninter－・
　　　　　　　　　rogatlve，
（d）　one　example　whose　X　is　a　relative　pronoun・
　　　　Ancrene粥∬e23）（MS　Corpus　chr三sti　College　Cambridge　402）shows　the
20）
21）
22）
23）
to－I　m　this　paper，　e．9．，
The　Ancren　Riωle（ed．　J．　Morton，　London，1853）．
Alvar　Ellegard，　The』厩伽ワDo（Stockholm，1953）．
llexamples　of　bet　is　to　siggen　and　2
　●
of　be彦is　to　understonden　are　counted　as二
　　pet　is　to　siggen，　penc　o6e　attrie　pinen　pet　God　sufhede　oδe　rode（274／26）
　　pet　is　to　understonden，　Puruh　bone　of　bitternesse　Pet　me　her　drieδ
f（）rGod＿peo　schal　beon　iwend　to　wine（376／6），
The　composite　passive　inf．　is　counted　as　to－1，　e．g．，
　　Kunde　of　gode　heorte　is　to　beon　offeared　of　sunne，　per　ase　non　nis
ofte　（336／21）．　［to－1十adv．　phrase］
　　Icnowen　heo　is　we1，　vor　purh　p　ilke，　p　heo　weneδto　beon　wis　iholden，．
he　understont　p　heo　is　sot（64／27－一一6）．　［to－1］
Ancrene　Mfi∬e（ed．　J．R．R．　Tolkien＆N．R．　Ker，　London　1962），　EE　Ts　249．
・
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same　order　in　the　corresponding　passages　as　Ancrene　Riωle．
examples（and　all　of　Item　b）will　be　quoted　below．
Afew
　　（a）　ure　Louerd　giue　ou　wit＆strengδe　wel　to　wiEstonden（218／2）・
　　（b）　pis　fette　kelf　hauφpe　ueondes　strenc6e　to　unstrencδen，＆fbrte　makien
　　　buwen　toward　sunne（138／2－3）．
　　　　　salue　ich　bihet　to　techen　ou　togeines　ham，＆bote（176／20－21）．
　　　　　sum　he　is　abuten　to　makien　so　swuδe　uleon　monne　uroure（224／27）．
　　　　　pe　bitocunnge　herof　is　muche　neod　to　understonden（270／23）．
　　　　Wummen＆children　pet　habbe着i－swunken　uor　ou，　hwatse　ge　sparie50n
　　　ou　makieδham　to　etene（416／13）．
　　　　　uor　swuch　ouh　wummone　lore　to　beon－1uuelich＆liδe，　and　seldwonne
　　　sturne（428／25）．
　　（c）　Vor　hwat　makeδus　strong　uorte　drien　derf　ine　Godes　seruise，＆ine
　　　uondunges　to　wrastlen　stalewardliche　agein　pes　deofles　swenges？　（80／6－8）．
　　　　　he　mei　iseon　hwareuore　he　ouh　te　siken　sore（310／11）．
　　（d）　レesixtene　stucchenes　Pet　ich　bihet　to，dealen（342／13）・
6．2．In　Ancrene　Riωle　the　order　to－1十X　is　predominantly　superior　in
numbers　to　X十to－1．　In　7　cases　short　elements　precede　theかin£，　but
we　come　across　l　2　examples　in　which　pronouns（6　in　number）and　short
adverbs24）（6　in　number）follow　the　in£　The　to－in£which　has　more
than　two　modi丘ers　appears　in　the　construction　to－1十X十Y（十Z）in　31
cases．　From　these　facts　we　may　be　able　to　conclude　that　in　Ancrene
Riωle　the　order　to－1十X　was　normal，　fundamental　and　neutral，　or
rather　grammatical，　while　X十to－I　was　stylistic．
7．1．In　Late　OE　as　represented　by　Skeat　XXIII，　XXIIIB，　XXX　and
XXXIII，　and．tElfric’s　ordinary　and　rhythmical　prose，　the　modi丘er　of
the　to－in£had　already　begun　to　move　towards　the　end　of　the　in且nitival
・phrase．　At　a　glance，　OE　looks　as　if　it　were　in　chaotic　conditions　as
regards　the　word　order　in　the　in丘nitival　phrase．　But　if　we　examine
materials　closely，　we　can　distinguish　two　orders，　grammatical　and　stylis－
tic．25）In　the　Peterborough　Chronicle　l　O70－ll54，　the　modl丘er　still　precedes
24）We　counted　nout　as　an　adverb　in　416／14．
25）　‘℃ela　revient　a　dire　que　ce　systさme，　loin　d’etre　simple，、sera　complexe　6t
　　que　cette　complexit6　nous　amさnera　a　admettre　Phypothさse　de　l’existence
　　d’une　stylistique　ou，　si　Pon　veut，　d’une　rh6torique　structurelle，，（Bacquet，
　　op．　cit．，　P．13）．
一79一
ON　THE　WORD　ORDER＿＿　（Fujiwara）
the　to－in£often．　But　these　two　orders　are　indiscriminately　used．　In
Ancrene　Riwle　to－1十X　is　normal　and　X十to－I　is　stylistic．26）As　far　as　the
word－order　is　concerned，　the　revolving　table　of　English　turned　half
round　with　the　P8彦erborough（］hronicle　1070－1154　as　its　pivot．　We　have
only　one　instance　each　f～）rプbr＿to－in£　and／bπo－in£　in　the　Peterborough
Chronicle．　But　in　Ancrene　Riwle　we　come　across　surprisingly　numerous
instances　of　vor彦o．，forto－，　vor彦e－，　forte－，　oor彦一andfort－in£　This　could　not　be
said　to　be　accidental，　seeing　that　the　modi丘er　moved　to　the　end　of　the
in丘nitival　phrase　during　the　transitional　period肋m　OE　to　ME．
ADDENDUM
　　All　the　phrases　of　the‘o－in丘nitives　in　the　rhythmical　prose　of　tElfric’5　Lives
of　Sainなwhich　are　grammatically　construed　in　two　ways　are　listed　below．
（a）
（b）
The　examples　whose　construction　may　be　construed　as　to－I　or　X十to．1．
　　　Pa　be－taうhte　chromatius　se　heah－gerefa　pa　cnihtas
　　　sumum　pegne　tQ　ge－healdenne　se　hatte　nicostratus（V　33）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pu　cyst　pεet　5u　gecure
　　　pa　tintregu　toδrowigenne（VIII　73）・
　　　Moyses　fbr－bead　fbr　mycelre　getacnunge
　　　on～5eere　ealdan　ae　aefter　godes　dihte
　　　Pa　nytenu　to　etanne　pam　ealdan　f〈）lce（XXV　42）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f（）r5an　pe　moyses　fbr－bead
　　　swyn　to　etenne　swa　swa　we　arr　seedon（XXV　89）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gif　pu　wilt　me　be脱stan
　　　cnapan　to　1arrenne　ic　him　cu61ice　taece（XXXVI　76）．
　　　Sumum　menn　wile　pincan　syllic　pis　to　gehyrenne（XXV　564）．
　　　paδincg　pe　him　god　leende　onδysum　life　to　brucenne（XVI　328）．
　　　f（）r－pan－Pe　hit　ne　gebyraP　pam　pe　beo’6　gecorene
　　　gode　to　pegnjgenne　paet　hi　gepweerlaccan　sceolon（XXXII　223）．
　　　and　hi　bestungon　him　on　mup　mid　mycelre　6reatunge
　　　pone　fulan　mete　pe　moyses丑）rbead
　　　godes　f（）lce　to　picgenne　fbr　paere　gastlican　getacnunge（XXV　36）
The　example　whose　construction　may　be　construed　as　to－I　or　X十彦o－1十Y十
Z．
26）　‘‘Nous　aurons　l，occasion　de　voir　dans　le　deuxiさme　volume　que　ces　op。
　　positions　ne　sont　pas　n6cessairement　constantes　et　qu’eUe　peuvent　par｛bis
　　cesser　d’exister．　On　verra　m合me　comment　telle　fbrme　de　relief，　valable
　　dans　une　p6riode　d6termin6e，　peut　devenirムun　stade　ult6rieur　une　f（）rme
　　de　parfaite　neUtralit6”（ibid．，　p．26）．
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（c）
（d）
　　　pam　alyfde　se　casere　heora　cristen。dom　to　healdenne
　　　butan　eelcere　eht－nysse　for　’6am　arwur5an　cynne（IV　227）．
The　examples　whose　construction　may　be　construed　as　to－1十X　or　X
（＿）十to－1十Y・
．2V．B．In　th
excluded　w
Cotton　Julius　E　vii，　but　on　other　manuscrlpts・
　　As　to　AEIfric’s　Preface　to　Genesis，　l　l．1－60　are　grounded　on　MS　Bodley　Laud
Mis．509　and　l　L　61－1210n　MS　Claudius　B　IV　in　Crawford，s　edition．
　　The　ordinary　prose　chapters　of　Genesis　are　grounded　on　British　Museum
MS　Cotton　Claudius　B　IV．
　　　and　betaehte　pone　halgan　s皿1um　hundredes　ealdre
　　　to　healdenne　on　cwearterne（XXII　222）．
　　　Nis　nan　earfoδnysse　6am　arlmihtigan　gode
　　　on飴awum　mannum　oδδe　on　micclum　werode
　　　to　helpenne　on　gefeohte　and　healdan　pa　6e　he　wille（XXV　310）．
　　　and　se　deofbl　wyrcδPonne　wundra　purh　his　scin－creeft
　　　mid　leasum　gedwimoruln　to　dweligenne　pa　geleafMlan（XXXV　351）．
　　　ac　swylc　weorc　nis　gewunelic　to　wyrcenne　on　englalande（XXXVI
　　　　　lOO）．
The　examples　whose　construction　may　be　construed　as　to．I　or　to－1十X．
　　　Hi　wurdon　pa　beswungene　and　swy51ice　getintregode
　　　swa　swa戸a　wees　9ewunelic　to　witnigenne　fc）rligr（XII　186）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pa　Pe　folgiaaS　criste
　　　and　gewilnia5　to　heebbenne　pa　heof（）nlican　mihta（XXXVI　159）．
　　　gif　he　ponne　ne　mage　macian　pe　oPer
　　　unc　bam　meeg　helpan　to　heebbenne　alis　an（XXXVI　l　83）．
　　　　is　paper　a　few　to－in丘nitives　of　Skeat，　zElfri〆s　Lives　qズSain　ts　are
　　　　　hich　are　f（）und　in　the　passages　grounded　not　on　British　Museum，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
亙B．2．While　reading　the　proof　of　this　paper，　two　more　specimens　of　the
to－1。　were　fbund　out　in　the　Peterborough　Chron’icle　1070－ll21，
　　　　　　　on　manige　oδre　deorwuδe　pingon，　pe　earfbδe　sindon　to　ateallene
　　　　　　　（1086）．
　　　　　　　and　slogon　and　adrengton　ma　ponne　eenig　man　wiste　to　tellanne
　　　　　　　（1087）．
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